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Effects of various drugs on lコrainedema hitherto havじ beenevaluated mainly on the 
basis of their hypotensivピ effecton cerebrospinal fluid pressure, and there have been few 
~tudi引 on quantitative evaluation of their effects on brain parenchyma per se. 
For the purpose of measuring quantitatively the degree of brain edema, cerebellar 
edema was produced experimentally in albino rats and density of the granular cels was 
measured at varying intervals following the edema-producing maneuver. Effects of various 
drugs on brain edema per se thus were estimated and following results were obtained. 
1. Following administration of hypertonic solutions (urea, mannitol or glucose), both 
healthy and edematous brain showed an increase in cellular density, indicating reduction 
in brain volume or alleviation of brain edema. The effect was found to be more marked 
in the edematous portion than the healthy one. The cellular density change appeared 
later and continued longer than reduction in cerebrospinal fluid pressure. 
~. Administration of an excessive amount of hypertonic urea or mannitol solution 
did not add to its brain-dehydrating effect, rather it might attenuate it. Therefore, if the 
purpose of its administration is to dehydrate the brain, instead simply of reducing cere-
brospinal fluid pressure, attention should be paid to the optimal dosage. 
3. It is know that administration of hypertonic solution causes secondary rise in cere-
brospinal fluid pressure, or the rebound phenomenon. In contrast, the granular cel density 
study did not show the like phenomenon. This unexpected fact is pist in contradiction 
to most previously reported observations. 
4. Adrenal corticosteroid was found to be effective for prevention as well as treat圃
ment of brain edema . 
• ). （、ytidinediphosphate choline was found to have suppressive effect on brain edema. 
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野1則せられ，川町lのiJ!~ζ有効む ＼~ 1i lJの ~i~発lこ｜匂って尚
努力が続けられていん＇・
ところか，これ等薬剤の効果についての従米の研究
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1. 正常ラッ ト小脳頼粒細胞密度浪lj定群 (10匹）






投与後1I寺間（ 6匹＇・ 3時間（ 5匹）．5時間（ 5 
匹～ 15時間（ 5匹、＇・24時間（ 5匹）の細胞笹；皮算定
を行なった．
h) lig1’kgjj):与せる正常非開lf.ti群（33匹）
投与後 11時間 （6匹I, 3 時間（ 6 ~ 1 . 5時間（ h
p五九 71時間（ 5日LI,15時間 （5 ！！：~），己l叫間（ 5 匹）
lζて同隊測定を行なった．
c) lg /l;g投与せる小脳浮l盟辞（ ;!7iJ~ ）
圧迫浪u及び非圧迫側小脳半球について， ）；々投与後
1 1寺閥（ 61!.~ ）， 3時間（ろ匹｝， 引時間（ Ii~~ I, 1乃1]'
間（：≫ ！！.~）. 24.時間（ 51!.~）にて測定を行なっ た．
d) 6g/kg投与せる小脳浮腫群 （28匹）
圧迫側，非圧迫側小脳半球について，夫々投与後I
H与閥 （ Ii ＼！じ ＇ • 31時間（Ii匹）．511寺閲（Ii匹）， 151時間
( 5 ¥IL l, :rnl'j閥（ 5匹） ＇ζて測定を行なった．
-1. 20%マンニットール液投与群 172匹）
aJ 20cc/kg投与せる正常非関頭群 (18匹）
投与後1時間（｛予匹）， 3時間 （6匹）， 5時間（ I1 
匹） ＇ζて細胞密度の測定を行なった．
b 1 40cc/kg投与せる正常関頭群 〔18匹）
投与後1時間（6 flL～3時間 IIi匹〕， 5時間（｛〕
匹）＇乙て測定を行なった．




d J 40cc/kg投与せる小脳浮腫群 (18匹）
圧迫側，非圧迫側について夫々投与後1時間（6匹〕，
3時間 （6 P-~ ）. 51；＇｝闘い）匹） ＇ζて測定を行なった．
5. 50% ブドー ！J,l:i~包Y~ ＇J/\( (45iJ~J 
.i) 2 cc/ kg投与せる正常非日目頭群はI~ ）


























表 l 正常ラ ットの細胞密度
188. 5 !: 6 I 
178. 5 7 ! 




-1 i gi. 3 1 9 I 169. 2 
















1 172. 9 1-tl.6 
6》 170.6 140. 7 
3 160.9 l'.!8. 7 
-I 169.0 l'.!li. 0 
5 167. 1 113. 1 
6 lh:i」 113. 1 
7 160. 1 121. 3 
8 179.2 l'.!7. 5 
リ lhろ.3 1:31. :2 
10 166.9 117. 6 
平均｜ 167.7 126.3 
第3節高張尿素液投与による小脳穎粒細胞密度の
変動














Jυ，図之の/,(J:Iく， 1 H寺間後lζは l~O. lと正常群に比
し4.L~oの地加， 3 時間後には l~l.7 (1.1%増加）， 5 
時間後はlリl.2 (fi.2%増加I), 7時閥後はli<l.Sr 1. 1 % 
増加）， 15時間後は187.1 (2. !?0±首加）， L~ll!f間後は




3) 脳浮腫作製ラ y トl乙30%尿素液 1g/kgを投与
した場合
支 5, IXl 3 ！ζ示す/,(J:Iく， -ilblJ{Jljてに， 1時間後に
は191.1と尿＊液投与直前値li7.7！ζ対して13.9°0増加
し， 31与間後には同様l-l.6q0(192.21, 5時間後には
14.1% ( 1リ1.SJ, 15時間後では9.0%( 182. 9人 24時間
後には8.4% ( 181. 8 I，それぞれ増加する．
これに対して圧迫側は， 1時間後には 170.2と尿素
液投与直前値126.3に対して34.7°；増加し， 3時間後
には39.'I九 I176. 81, 5時間後には36.8°ol 1ロー リI,15 







4J 脳浮腫作製ラ y トl乙30%尿素6g/kgを投与し
た場合
表 6，図 -l！乙示す如く，非圧迫側では， 1 時間後に
は187.0と投与直前値 lfi7.7！ζ対して11.5 %増加し，
3時間後では 5.9%il77.7J. 5時間後では 12.1% 
（［州（））， 15時間後では9.3% (183. -l), 24時間後では
した場合 10. -1°0 (1町三l，それぞれ増加する．これを30%尿素
表3 正常ラットに30%尿素l日！kg投与後の細胞密度の変動
1 時間 3 時間 、コ 時間 l:i 時間 2-1 時間
220.6 ／ 18:2. 0 12 193. 7 17 191. 0 22 195.3 
2 228. 1 8 196. 7 13 172.2 18 185.2 23 17氏l
3 215.8 9 193.9 14 179.2 19 196目3 2-1 175. -I 
4 214. 1 10 192.5 15 180.0 20 18三l 25 197.2 
5 218. 1 11 196.9 16 186.8 21 18』.5 26 183.6 
6 209.2 
平均 217.6 lり，.{ 18'.!. l l付7.8 18:1. 9 
正常比｜ + 19. 1 % ＋｛ヲ 1°0 -0.1% +2. 7% + 1.7% 
抗日号 III/Hill H1.り凡）~｝： l~ （会日・外・宝

























































13 l'J7. 2 
I~ 180. 2 
15 190.0 
16 201. 3 
17 Iり!i.3 









































































































































































171. 1 7 
166. 6 I s 
187. 7 i 9 
164. 0 • 10 
168. 0 11 I 
163. 6 . i 
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日 ・ 外・宝第38巻第 5 号 (fl(叫1 1 1~ ＇. 1 : 9月）
表6 1前浮J腫発生ラソトtC30%尿系6g/kg投与後（）細胞；ぜ度の変動
1 時間 （ 3 時間 ｜ 5 時間 I l :1 時間
1 i lりが 8 7 山 1 : 口 i 18-1. 8 19 i ゐj
2 ; 193. 0 8 178. 7 ' 11 日 6 20 : 179.8 
3 182.り 9 17り6 i 15 :!0-1. 0 21 ; 180. '.! 
』 18l'.2 HJ 171. 0 Ii 191. 0 22 181.-1 
5 I 183.リ 11 JS:l. 1 17 11；》 .J 23 I 185. 8 
6 183.3 12 181.6 18 l<J2.2 
lei/. 0 177. 7 : 188. 0 ! 
+ 11. 5匂ト5.~）。 ＋ 12. 1 % 
l l」6 7 12：！.り 13 I J-1'). -J 
138.9 8 116.7 ll llli.8 
111. 内 9 135.9 15 1肘リ 8 
138. 0 10 126. 3 16 141. 0 
137. 7 11 111-¥.』 17 160. I 
138.0 12 110.3 18 150.-! 
uり8 126. / 1.12. 3 I 
+ 10.巧＋l.:l匂川5% ・1 
??
?，????
IS:. 4 I 
←9.3% 
19 1 170. 6 
20 ' 158.6 
21 167.S 
22 I 17:1. 6 
23 I 1川
:.!4 I時 間
三」］~＜ 1. 8 
25 17:). Ii 
26 197.0 
27 ' 181. 1 





つh 172. 6 
27 171. 2 
28 ' 175. 1 
168. 1 
+ 33. 0°o 
2001 ー． ． 
ド
． ．・ ． ． 
．－ー ． ・ ． ． ．－ r ．  － ． ． .。 ＠ 8o ． ゑ． 電 。 。 。
・． 。 。 。
1501 。
。 。 。& 。 。。。
s。 g ．非庄迫側。 g 。。 。圧迫側
細
正常 対照 15時間124時間胞 l時間 3時間 5時間数
図4 1脳7'}.J原発生ラットlと：lOC＇，？尿素i;"1kgy,t1 J 後の制I出仰『工の変動
](iリO
+:!3.8% 





10. 7°oO)',Y:Jl, 3時間後では0.3%(126.li, 5時間後
























表 7 正常ラソトに 20%マンニットール 20cc/kg
投与後の細胞密度の変動
1時間： 3時間 5時間
1 I 209. o 1 202. 1 13 189. o 
2 I 211. 8 8 : 212. 0 1.¥ 181. 5 
3 I 211. 1 9 ' 211. 2 15 18'i. 0 
208. 7 10 . 210. 0 16 1戸1.0 
;) 21i.0:11, 215.5 17 101.0 
6 I 215.6 12 218.0 ls, 187.s 
平均｜ 211.21 211.・1 山』







































































































































I 1 203. 8 I 7 210. 9 I 13 189. 8 
12 ：引 8 加わi 1-1 189. 0 
3 ：＿＞り；： 7 I 9 209. 8 15 . 193. 7 
』 206. 9 : 10 :n:;. 0 16 ' 1りろ3
I 5 I 200. 0 I 11 1 別 -l 17 I即 2
I 1; ' 197. 2 I 12i 205. 3 ! 18 200. 2 
平均 ｜ 203. 1 i 209. 3 ; 川 2
対照比 +:!1.1% i +n8% 1 +15. ~ ＂o 
1 1 Loli. 3 I / 1ti-1. i : 13 
2 ! 172. j 8 I 17:1. 2 I 14
3 I 11i1. 3 9 , i 7s. 2 1九
I [h.1. 0 10 lβ6. 8 !fl 
;, 183.6 11 1112.3 17; 
Ii 179.6・1:! 179.:1 1出｜
平均 ｜ 171. 0 i 176. 8 i 









l 7:l. 7 







ヨミ9，図Uの如く，非圧迫側では 11；＇］間後 lζは203.1 
と投与問前値lζ対して21.1%のw：力1. 3時間後lζは
山.8% (209. 3), 5時間後lζは15.8り 1El-I. 2）のm加1
；！~ ＇ I 、す．即ち前述の正常非｜洞頭ラット lこω%マンニ ッ
トー ル被20cc/kgを投与した場合に比べると，可成り
顕著な ＊~サく効リ：ぞ~ ＇ぷ ：. ＇
（士’ 終』t；正；；~細 IJ包数182. 7をE交）＇1~ しつづけ， この部の
小11r<1 ~1勺本lζ比l肢が~Jifl.} /l'ij正常以ドの脱水収納が起った
3) 




































表HI，図7の如く，非圧迫側は 1時間後lζは 181.2 
と投与直前値lζ対して9.go；の泊加， 3時間後lζは8.R











































117. 9 ' 1:3 lili. 0 
ι》 198. 3 14 162.0 
' 3 i 193.2 JG 17'.!. 0 
I 4 I 155.0116 168.8 
5 142. !) 11 178. 6 ' 17 166. 6 
' 6 凶 2112 148.8 18 178.8 
平均 ｜ 1』＇.！.1 ! 110. 3 I 169. 1 











I 時間 3時間 5時間
図7 ！以浮腫発生ラット（（20°-o？ンニッ トー ル－lcc/k日代Ij 後山制J包1南区の変動
心84 円 ・ 外 ・ 宝山＇＼1'径約 5 号（！昭和 1 -1-1~1: 9月）
を投与した場合
表11，図Hの如く， l'i分後（こはISL3と正常に比し
僅かに0.8°~JJ1',"/IJ l l. 30分後には6.8り (195.2）の増加
を示すか，1 R寺間後lζは逆l乙0.7% (181. 3）の減少を
示し， 2時間後になり183.2とほぼ正常の細胞数l乙回
復する．要するに殆んど顕著な変化を見ない．
表11 正常ラ γト1C50%ブドー 事1(2C氾／kg投与後の
細胞密度の変動
1 ：，分 30分 I6 a分｜ ω 分
1 176. 3 7 i 206. 3113 179. 1119 188. 6 
2 190.6 8 201.3' I~ 184.41 20 181.6 
I 3 • 184. 4 9 I 179. 5, 15 176. <1 21 17:'1. 6 
4 191. 2 10 ! 192. 9 16 186. :1'.!'.! I 177. 0 
s 17 4. 0 11 ' 206. 5 17 178-() 23 1メ1.2 
i 6 189. 9 12 l 194. 9' 18 I 183. 1 24 ! JS<J. 5 
平均1 1戸1:¥ 1《l'i_~ 
fP~I +o.so,; +6.800 
凶1.31 JS:L 2 
ー0.7% +O. 2% 




はlI. 3% (191.点）. 11時間後には6.3% I 178. 2）の増
加を示し， 2JI寺間後lζ至って9.3% I 18:1. 3）の附加と






126ぷ乙対して32.0%の胤加，30分後では＇.）！ .fi0oI lfi/.5), 
1 時間後では 27.3 % (160. 8). 2時間後には27.0% 
表12 脳浮腫発生ラットlζ50%ブドー糠2cc/I宅投
与後の細胞密度の変動




















三l'l:J 186.り 191. 8 178. 2' 183.3 
対!i.1 +11.-1°0 + 14. '.l"'o +Ii. 3°0 +9. 3% 比
1 182. 9 7 l!i.1. 7 U 161. I 17 161. 0 
圧 ＇ '.! 161.β8 I 173. 8 13 1“」ユ18 Lil. -1 
3 1:,:,. Ii 9 Jh:LO' 11 156. I Iリ 163.5迫
1 7~.li 10 !Iiリ7l'i 162.ユ20 1:18. I 
~[IJ 5 175. 3 11 liコ：1 6 l'i9. 1 :!l liゴ5
6 153.6 
平均 lili. 8: 1h7. 5i 160.8 160.5 
対！日 + 32. O'~，； +32. (iOc-1 +27. 3%1 +27.（同比
．  
意 ， ? ? ?． t 2・
???
正常 15分 I30分！ so分 1120分
図H JI：常うッ トlζGilりブト －t1.i:n1Jiをの細胞i判廷の変動
脳浮腫lζ対する薬剤効果の数量的検索 h8:i 
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196. 7 I Li.J 7 
176.6 l:'i.J.6 
181. 0 ~ I』'l.7 
177. 3 I 1.1-1. 0 
173. Ii 160. 0 
1円三 2I 159. o 
179. 0 i 153. 0 
181. 5 i 150. 3 
184. 3 i 157. 0 
1戸h8 156. 1 




201. 8 175. 6 11 
195. 0 I 162. 0 ' 12 I 
18:>. 3 I 1so. 3 I 13 1 
l'l'.!. 7 l:JS. 5 I l l 
187.8 i HiO.O I 15 ! 
1“l 0 ' 118. 3 ' !Ii 
lii7.1 132.6 I 17 
mi. 7 : 134. :>, 1s 
183. 3 i 160. 1 19 
1山.3 I 119. 1 , 20 


























1. 病理組織学的検査法制）15) 17) 1 ~)24)27 )29)33 )34) 52 )61) 










































































































Putman18lによって注目され，リ~＇乙 Fayl6J, Browder8>, 
λlilies 8-Hurn itχ57J, Jackson et al35>, Mιト可rman55>
Dandy12lなどによって確認された.Fremont et al2°J2lJ 
らは高張プドー糖液を投与すると，血~1~判1：：，：：に比例し





一方 K,・ith39J,Keith & Whelan'IOJは50%熊粘液は反跳
現象を伴なわないで脳圧を下降せしめる ζとを認め，





ι11.'"l は，：， ·~·t'i：人血「1'iのl河川1によって比，，則自1止II ~i間持続す
る圧下降作Jljを，／Jめ，次いでたhnaider87Jはり～7%
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